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Abstract   After Hyogoken-Nanbu Earthquake in 1995, many studies about seismic resistance of 
steel bridge piers have been conducted. However, the most of those studies are only for 
new steel bridge piers or existing steel bridge piers which have not experienced 
earthquakes. Although small damages caused by earthquakes are allowed of the current 
design code, no method exist for repairing the damaged steel bridge pier. 
In this study, we propose three types of repair methods for steel bridge piers which 
have local damage by earthquake. We prepared sixteen circular steel bridge pier specimens 
which have local buckling in the bottom of pier by previous cyclic loading experiments. 
After repairing them, perform cyclic loading experiments under the same load sequence as 
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た．そのため，補修前に降伏水平変位 δy の 50%以内で













表-1 新品時供試体緒元 11) 
供試体 No. 1-1，1-2 2-1，2-2 3-1，3-2 4-1，4-2 5-1～5-8 
鋼種 SS400 STK400 
直径 D (mm) 600.0 611.2 
板厚 t (mm) 4.26 5.90 8.70 11.9 8.90 
載荷点高さ h (mm) 2890 
供試体高さ h’ (mm) 2600 
断面 2 次モーメント I (mm4) 3.537×108 4.859×108 7.065×105 9.509×108 7.637×108 
径厚比パラメータ Rt 0.190 0.137 0.084 0.053 0.098 
細長比パラメータ λ 0.351 0.354 0.339 0.316 0.358 
降伏水平荷重 Hy (kN) 118.5 158.5 207.1 250.7 248.1 















































さは供試体外径 D の 1.5 倍の高さとする．図-3(a)に補修
方法概要を示す．供試体は No.1，No.2，No.4 を各 2 体使
用した． 
(2)コンクリート充填高さによる効果を比較する．充填
高さは外径 D の 1.5 倍，1.0 倍，0.5 倍の 3 種類とする．
















1-1 C1.5D-T4.5A 5.11 0.625 
1-2 C1.5D-T4.5B 3.71 8.18 0.454 
2-1 C1.5D-T6.0A 5.77 0.541 
2-2 C1.5D-T6.0B 4.45 10.62 0.419 
5-1 C1.5D-T9.0 9.40 0.587 
5-2 C1.0D-T9.0 10.66 0.666 
5-3 C1.0D- T9.0D 10.12 0.632 
5-4 C0.5D- T9.0 9.25 0.577 
5-5 C0.5D- T9.0D 9.64 
16.02 
0.602 
4-1 C1.5D-T12.0A 14.22 0.766 
4-2 C1.5D-T12.0B 10.91 18.56 0.588 
3-1 CY0.5D-600 10.34  0.699 
3-2 CY0.5D-600W 10.86  15.08 0.724 
5-6 TH50-8 8.96  0.574 
5-7 TH75-12 11.65  0.756 




座屈寸法(mm) 曲率半径(mm) No. 供試体名 hb Bb ρt ρm ρb
1-1 C1.5D-T4.5A 100.3 14.5 30.0 23.8 43.7
1-2 C1.5D-T4.5B 116.3 16.0 18.7 19.7 23.9
2-1 C1.5D-T6.0A 98.8 17.0 31.6 18.7 19.6
2-2 C1.5D-T6.0B 89.1 30.0 17.5 13.9 20.5
5-1 C1.5D-T9.0 88.8 27.5 38.6 23.4 30.6
5-2 C1.0D-T9.0 94.4 23.0 36.1 29.7 42.4
5-3 C1.0D- T9.0D 92.5 21.0 42.4 34.1 31.6
5-4 C0.5D- T9.0 86.9 27.5 45.2 23.5 35.5
5-5 C0.5D- T9.0D 83.4 25.0 45.2 26.0 34.0
4-1 C1.5D-T12.0A 116.6 20.0 70.1 34.1 43.7
4-2 C1.5D-T12.0B 109.7 33.0 45.2 29.5 40.3
3-1 CY0.5D-600 116.3 19.5 53.5 29.5 43.7
3-2 CY0.5D-600W 115.9 22.0 52.5 34.1 42.4
5-6 TH50-8 94.4 22.5 36.1 26.1 37.2
5-7 TH75-12 95.6 17.0 52.2 34.1 43.5

























































 図-5 補剛材補修 (TH50-8) 
(b) 横断面図 (a) 縦断面図 
0.5D 
表-5 鋼板巻き立て補修供試体一覧 




3-1 CY0.5D-600 ― 












1-1 C1.5D-T4.5A 1.5D ― 
1-2 C1.5D-T4.5B 4.26 1.5D ― 
2-1 C1.5D-T6.0A 1.5D ― 
2-2 C1.5D-T6.0B 
SS400 
5.90 1.5D ― 
5-1 C1.5D-T9.0 1.5D ― 
5-2 C1.0D-T9.0 1.0D ― 
5-3 C1.0D- T9.0D 1.0D 有り 
5-4 C0.5D- T9.0 0.5D ― 
5-5 C0.5D- T9.0D 
STK400 8.90 
0.5D 有り 
4-1 C1.5D-T12.0A 1.5D ― 






















鉛直方向に設置した 2 基の 4400kN アクチュエータを用
いて，上部工重量を想定した一定鉛直荷重を載荷し，水

























             (2) 






















yδ              (5) 
ここで，σy：降伏応力，A：断面積，z：断面係数， 









































5-6 TH50-8 8 50% 























-20 -10 0 10 20 
H/H
y
δ /δy  















-20 -10 0 10 20 
H/H
y
δ /δy  















-20 -10 0 10 20 
H/H
y
δ /δy  

































 図-10 に示す鋼板巻き立て補修では，新品時が 3δy，
巻き立て鋼板基部の溶接が有る CY0.5D-600W が 4δy，







図-11 の補剛材補修では，新品時が 3δy で最大荷重に


















































































った． 8δ y 以降の大変位において C1.5D-T4.5A，












































































(a) CY0.5D-600      (b) CY0.5D-600W  






















最大水平荷重を図-15 に，剛性値を図-16 に示す．16 体の
供試体のうち 12 体は最大荷重が新品時のおよそ±10%
以内となった．C1.5D-T4.5A は新品時に対し 19%の増加，












































補修前 補修による回復率  
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